




The Amendment to the Child-Rearing Allowance 

























































































































児扶手法'-f~3 条は. !lJ ，;/fの'よみを~l，!:斗'している。 ail)'AÎ.!
時，その第JI.uは，




































所 j尋 要 件
手 当 月 額
本 人 配偶者または扶養義務者
児童 l人の 2 人目の 3人以上の加 生計維持 扶養規族 扶養親族算額(3人以 実施年月 児童l人
実施年月 場 ぷEλ3 力日 算 額 上の児童l人 本 人 につき加 0人の場合 5人の場合lζ対する加算 算する額
(円) (円) 額) (円) (万円) (万円) (円) (円)
昭和36年度 37年 l月分から 800 400 200 37年 l月分から 13 3 50 0.000 
，， 37 /1 37年 5月分から 800 600 400 37年 5月分から 15 3 500. 000 
N 38 N 39年 9月分から 1， 000 700 400 38年 9月分から 18 3 600，000 
N 39 N 改 正 な し 1. 000 700 400 39年 5月分から 20 3 400.000 654，000 
" 40 /1 40年 9月分から 1， 200 700 400 40年 5月分から 22 4 430，000 716， 400 
N 41 N 42年 l月分から 1，400 700 400 41年 5月分から 24 4 490，000 81 7， 500 
"， 42 " 43年 l月分から 1. 7 0 0 700 400 42年 5月分から 26 6 5 7 0.000 932.500 
N 43 N 43年 10月分から 1. 900 700 400 43年 5月分から 28 7 64 0.000 1，055，000 
/ 44 11 44年 10月分から 2， 100 700 400 44年 5月分か ら 30 8 725，000 1， 1 92， 500 
45年 9月分から 2.400 400 400 扶養義務者の" 45 /1 45年 5月分から 775.500 1， 357，700 
45年 10月分から 2.600 400 400 場合と閉じ
N 46 N 46年 1月分から 2， 900 400 400 46年 5月分から 改 正 な し 1. 099， 300 1，800， 000 
" 47 N 47年 10月分から 4.300 400 400 47年 5月分から け品号 209 1，706，000 2.50 O. 000 
N 48 N 48年 10月分から 6，500 800 400 48年 5月分から 同 上 234.5 5，240，000 6， 000，000 
" 49 N 49年 9月分から 9.800 800 400 49年 5月分から 同 上 275.5 6.053.541 6，885，000 
N 50 N 50年 10月分から 1 5.600 800 400 50年 5月分から 同 上 375.3 7， 536， 881 8，760， 000 
/1 51 / 51年 10月分から 17.600 2.000 400 51 年 5月分から 同 上 426.5 7，537，000 8，760， 000 
N 52 " 52年 8月分から 19，500 2.000 400 52年 5月分から 2人世答 352.5 改正なし 改 正なし
" 53 N 53年 8月分から 21.500 2，000 400 53年 8月分から 同 上 370.25 改正なし 改 正なし
グ 54 " 54年 8月分から 26. 000 2.000 400 54年 8月分から 同 上 383.25 改正なし 改正な し
" 55 /1 55年 8月分から 29.300 2.000 2，000 55年 8月分から 同 上 397.25 改 正なし 改 正 な し
" 56 " 56年 8月分から 31， 200 5.000 2.000 改 正 な し 改 正 tJ. し 改正な し 改正な し
N 57 " 57年 8月分から 32. 700 5.000 2.000 改 正 な し 改 正 な し 改正なし 改正なし
/1 58 /1 改 正 な し 32， 700 5.000 2，000 改 正 な し 改 正 な し 改 正 なし 改正なし
" 59 " 改 正 な し 32. 700 5.000 2.000 改 正 な し 改 正 な し 改 正 なし 改正なし
































昭和24年度調査 6 1 O. 2 
グ 27 M 6 9 4. 7 
" 31 " 1， 1 5 O. 0 5. 8 
" 36 " 1， 0 2 9. 0 4. 4 
" 42 " 5 1 5. 3 1. 8 
" 48 M 6 2 6.2 1. 9 
グ 53 " 6 3 3.7 1. 8 
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図3 児童扶養手当受給者の世帯頬型
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支給主体・財務. 国 10/10 都道府県知恵.
新規忽定分から、給付費の2割を都道
府県負也とする。











































































扶 養 親 族 等 の 数 扶養親族等 l 老人扶養親族
l人加老について人についての
の( 算人額加算は。人 人 2 人 3 人 4 人 加算額 6万円)
円 円 円 円 円 円 内
全額支給 398.000 779.000 1.146.000 1. 513. 000 1.880.000 
427.000 ~ζ z ( 33. 000円) 968.000 1. 706. 000 2.230.000 2.754.000 3.278.000 
367.000 
給 一部 支 給 1.605.000 1. 935.000 2.265.000 2.595.000 2.925.000 
( 22. 000円j 2.529.000 3.000.000 3.450.000 3.862目500 4.275.000 
330.000 390.000 
者
本 一年間一部支給 2.148.000 2.438.000 2.728.000 3.018.000 3.308.000 (既受給者のみ)
3.304.000 3.666.000 4.029.000 4.391. 000 4.754.000 
290.000 350.000 
人 ( 2 . 000円)
孤児等の養育者 5.688.000 5.937.000 6.150.000 6.363.000 6.576.000 








































乙は ζ の 回 2十と と
て カ主 ts 
L、あ な
る る 他 会E主3 
全国調査 11.3 10.1 78.6 100% 
大阪府調査 8.9 11.2 79.2 0.7 100矧
















































































































































































































































































































The intention of this paper is to study the validity of the amendment to the Chi1d-Rearing Allowance Act， inr巴fer-
ence to its historical development， existing state and the questions about it. 
Jt is about 20 years sinc巴 theAct was put into effect. In course of time， the number of families fatherless by divorce 
has increased drastically and the socially disadvantaged hav巴 beenmore vulnerable relatively. In the circumstanc巴s，
Ihe Act has played an important part in promoting th巴stabilizationof livelihood and the welfare of fatherless families. 
Nowadays， there are about 720 thousand fatherles families and the recipients of the Child-Rearing Allowance are 
about 600 thousand. 
Recently， Japan has got into a state of monetary embarrassment. As one of the policies for its reconstruction， the 
Act would be amended to restrict recipients. A bil for amending it was presented in February， 1984， inthe first time. 
Its important contents were folowing; 
(15) 
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1. from a policy supplementary to pensions to one intended for sound development of chi1dren in fatherless families 
2. change in its purpose and unclarification of the responsibility for it 
3. provided not by the central government but by local authorities 
4. tightening the support responsibility of fathers 
5. shortening the term to receive it 
6. not providing it for unmarried mothers 
7. tightening the income limit and dividing the allowance into two classes 
8. creating the time limit to the right of application 
Many people opposed these proposals in many points. So， the Oiet amended them in several points again. The pro-
posals， No.l， 2.3，7 and 8 were passed without amendment. But No.5 and 6 were voted down. 
The new Act passed in May. 1985 and became valid in August. From a viewpoint of recipients， the late amendment 
means the restriction of its recipients， directly or indirectly and the regression of the Allowance. The new one is not a 
supplementary policy to the Maternal and Child Welfare Pension for families fatherless by death， but an independent 
policy for children in those by divorce. According to the circumstances， this will cause allowance difference between 
families fatherless by death and those by divorce， soit has important implications. 
This amendment was pushed forward， without understanding poor Iives of mother司child-familiessufficiently. There-
fore it is not valid in ful. 1 conclude. The proc唱ssingof amending and the neglect of collateral conditions replied by 
the several commissions indicate it， too. 
(16) 
